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Stories about past failures and self-presentation style
on evaluations of job applicants
Motoko HONDA-HOWARD and Reina IRIYOSHI
We conducted a scenario experiment to investigate the effects of both of self-presentation style and story-
telling style about experiences of past failures, on the evaluations of job applicants. Participants ( N＝95) read 
one of four types of application forms which were constructed by combining one of two stories with or without 
self-discovery through past failure, and one of two self-presentation styles: self-enhancing or self-effacing. 
Then, impressions about the applicant, such as intimacy, ability, sincerity, obedience, decency, and 
attractiveness as an in-group member were evaluated. The results indicated that self-enhancing presentations 
had a positive effect on evaluations of an applicant’s ability, and a negative effect on evaluations of intimacy. 
Moreover, stories of self-discovery had a positive effect on attractiveness of the applicant as an in-group 
member. Furthermore, there was an interactive effect between the story-telling and self-presentation styles on 
evaluation of an applicant’s decency. We have discussed the effects of self-effacing presentations on the new 
graduate job-hunting system in Japan.




































































































































































トーリー性 （あり・なしの 2水準） と、自己呈示方





































































































































（F （1,95）＝4.22, p<.05, partial Ș2＝ .04） で有意に、
「常識」（F （1,95）＝2.88, p<.10, partial Ș2＝ .03）
では有意傾向が認められた。ストーリー性のある
条件では、ストーリー性のない条件よりも、成員
2.79, p<.05, partial Ș2＝ .13; 自己呈示： Wilks’ ȁ
＝ .87, F （5,91）＝2.63, p<.05, partial Ș2＝ .13; ス
トーリー性×自己呈示： Wilks’ ȁ＝ .99, F （5,91）
＝ .94, ns, partial Ș2＝ .01）。
ストーリー性の効果は、「話の中身がうすい」
（F （1,95）＝7.27, p<.01, partial Ș2＝ .07）、「失敗か
ら学んでいるとはいえない」（F （1,95）＝8.88, p< 
.01, partial Ș2＝ .09）、「自己アピールができてい
る」（F （1,95）＝5.86, p<.05, partial Ș2＝ .06）、「問
題を自分の力で解決している」（F （1,95）＝5.02, 
p<.05, partial Ș2＝ .05）にみられた。自己呈示方
法の効果が有意であった項目は「周りの力が大き
い（F （1,95）＝4.02, p<.05, partial Ș2＝ .04） であっ
た。また、「問題を自分の力で解決している」（F
























自己高揚*1 自己卑下*2 総和 自己高揚*3 自己卑下*4 総和 自己高揚 自己卑下 総和
Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD
話の中身がうすい 3.37 1.30 3.05 1.09 3.23 1.21 3.95  .74 3.69 1.19 3.81 1.01 3.61 1.13 3.40 1.18 3.51 1.16
失敗から学んでいるとはいえない 2.63 1.22 2.41 1.14 2.54 1.18 3.38 1.43 3.23 1.39 3.30 1.40 2.94 1.35 2.85 1.34 2.90 1.34
自己アピールが出来ている 3.27 1.39 3.27 1.20 3.27 1.30 2.81 1.50 2.42 1.21 2.60 1.35 3.08 1.44 2.81 1.27 2.95 1.36
問題を自分の力で解決している 3.23 1.45 2.95 1.29 3.12 1.38 2.86 1.49 2.12 1.07 2.45 1.32 3.08 1.47 2.50 1.24 2.80 1.38
周りの力が大きい 3.67  .99 3.95  .90 3.79  .96 3.33 1.28 3.88  .95 3.64 1.13 3.53 1.12 3.92  .92 3.72 1.04




親しみやすさ 自信 真面目さ 成員としての魅力 常識 素直さ
近づきがたい＿人なつっこい .927 .117 －.061 －.052 －.006 －.150
話しにくい＿話しやすい .892 .110 －.128 .016 －.018 .013
つめたい＿あたたかい .783 －.044 －.071 －.075 .283 .121
思いやりのない＿思いやりのある .629 －.001 .475 －.031 .007 －.041
心の狭い＿心の広い .598 －.044 .126 －.010 .056 .070
不正直な＿正直な .553 .337 －.156 .053 .061 .007
にくらしい＿かわいらしい .551 －.107 .007 .049 .498 －.058
不親切な＿親切な .481 .038 .071 －.078 .269 .196
敵対的な＿友好的な .458 .049 .441 －.072 －.349 .221
口が軽い＿口が堅い －.410 .038 .360 .189 .193 .262
卑屈な＿堂々とした .181 .864 －.067 .042 －.043 －.115
自信のない＿自信のある －.043 .803 .036 －.153 －.060 .075
消極的な＿積極的な －.038 .755 .075 －.052 .135 .163
無気力な＿意欲的な －.048 .706 .036 .119 .146 .087
非社交的な＿社交的な .284 .559 .072 .273 －.104 －.136
なまいきな＿なまいきでない .233 －.556 .076 .423 .274 －.156
頼りない＿しっかりした .041 .542 .060 .483 －.034 －.050
責任感のない＿責任感のある .072 .322 .134 .145 .278 .078
不真面目な＿真面目な －.029 .190 .807 －.097 .184 －.093
学習能力の低い＿学習能力の高い .006 .004 .771 －.232 .247 －.358
適応能力のない＿適応能力のある －.119 .139 .627 .320 －.027 .017
ぶしつけな＿礼儀正しい .215 －.311 .528 .078 －.071 .166
魅力のない＿魅力のある －.015 .118 －.158 .898 .075 －.055
共に働きたくない＿共に働きたい .013 .011 －.050 .831 －.116 .084
可能性を感じない＿可能性を秘めた －.034 .245 .075 .763 .070 －.181
軽薄な＿思慮深い .063 －.165 .403 .482 －.032 －.021
視野の狭い＿視野の広い .064 .226 －.021 .287 .223 .284
常識のない＿常識のある .202 .126 .111 .035 .632 .055
分別のない＿分別のある －.028 .001 .476 －.092 .493 .005
素直でない＿素直な .169 －.060 －.362 .014 －.051 .853
否定的な＿肯定的な －.069 .254 .101 －.181 .126 .626




.22 .13 .11 .49
.49 .11 .52 .60 .30
項目数 9 7 4 4 2 2




あり なし 総和 ストーリー性
自己呈示 自己呈示
ストーリー性
×自己呈示自己高揚*1 自己卑下*2 総和 自己高揚*3 自己卑下*4 総和 自己高揚 自己卑下 総和
Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD F *5 p F *5 p F *5 p
親しみやすさ 38.70 6.85 40.09 5.64 39.29 6.35 35.67 8.74 40.46 6.00 38.32 7.65 37.45 7.75 40.29 5.78 38.83 6.98  .92 n.s.  4.95 * 1.50 n.s.
自信 36.57 7.25 27.64 6.87 32.79 8.32 35.57 5.56 28.15 6.90 31.47 7.29 36.16 6.57 27.92 6.82 32.16 7.84  .03 n.s. 35.61 ***  .30 n.s.
真面目さ 23.83 3.82 21.86 9.78 23.00 6.98 20.29 5.11 21.92 4.12 21.19 4.61 22.37 4.69 21.90 7.20 22.14 6.01 2.07 n.s. 　.02 n.s. 2.22 n.s.
成員としての魅力 16.70 4.32 17.32 3.98 16.96 4.15 14.10 5.15 16.23 4.27 15.28 4.75 15.63 4.81 16.73 4.13 16.16 4.51 4.22 * 2.35 n.s. .71 n.s.
常識  9.50 1.96  9.32 1.49  9.42 1.76  8.14 2.03  9.31 2.31  8.79 2.25  8.94 2.08  9.31 1.96  9.12 2.02 2.88 ＋ 1.49 n.s. 2.79 ＋
素直さ  9.33 1.71  9.45 1.97  9.38 1.81  8.38 1.88  9.50 1.96  9.00 1.99  8.94 1.83  9.48 1.95  9.20 1.90 1.42 n.s. 2.66 n.s. 1.72 n.s.


















































しみやすさ」（F （1,95）＝4.95, p<.05, partial Ș2＝ 











された （F （1,95）＝5.77, p<.05, partial Ș2＝ .06）。
しかし、自己卑下的呈示の場合にはストーリー性
による差はみられなかった （F （1,95）＝ .00, ns, 
partial Ș2＝ .00）。また、ストーリー性のない場合
は、自己高揚条件よりも、自己卑下条件において
「常識」の評定値が高く （F （1,95）＝4.00, p<.05, 
partial Ș2＝ .04）、ストーリー性のある場合には、
自己呈示による差がみられないことが示された
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